





























































In  Chapter  5  of  "A  Vindication  of  the  Rights  of  Women",  Mary  Wollstonecraft  criticized  J. J.  Rousseau's  view  of
Women  intensively.  Despite  of  his  assertion  about  Universal  Human  Rights  of  all  the  citizens  in  modern  Civil  Society,
he  was  excluding  Women  and  Girls  from  the  equal  membership  of  Modern  Civil  Society.  Therefore,  Women  were  only
subordinate  members  of  the  Civil  Society  like  Home,  Community,  States  etc.  Main  point  of  her  Criticism  was  negligence























































































































はじめる（d´eclare la guerre a｀。樋口訳は、に対し
て宣戦布告する）ことになり、相手は攻撃してくる
者の生命を犠牲にしても自分の体と自由（ s a




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vindication of the Rights of Women and A












口訳と略。J. J. Rousseau, E´mile, CEuvres
completes IV, p.692. 
注４：今野訳、６～７ページ。ここでのルソーの
「種」esp´eceの概念は、もちろんチャールス・
ダーウィン（1809～1882）以降の、進化するも
のとしてのそれではない。しかし彼は、近代的
分類学の創始者であるカール・フォン・リンネ
（1707～1778）とほぼ同時代人であり、リンネ
の「種」の概念は知っていた。リンネは、「種
は神の創造したものとし、神の財産目録を作る
ことを彼が目標とした。」（『現代科学思想事典』
講談社現代新書）。
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